











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sent， A2 A4 B2 B4 C4D， E2 E4 G Total
1 13 1 4 18
?
12 4 1 11 28
III』 12 4 1 8 1 7 13 4 50






































































































































A．3 C1 C2 C3
・1
?





Question1 1 1 1 4
Command　　　　，
?? 1 4 2
Wish 1
C4 E1 E2 E3
1
?












Command2 2 2 51
Wish 1
一・P31一
?
　　　　　　　　　　　　　S6me　Aspects　of　Word　Order　in　Old　English
4．16．We　have　located　only　one　example　of’question　in　Pattern
A3．　This　is　a　so・called　X－question．　All　the　other　examples　of
question，　command　and　wish　are　in　Pattern　C　or　E．　Table　XIV
gives　us　the　distribution　and　frequency　of　patterns　in　question，
command　and　wish．
　Question．　　．　　　　　　　　　　．　．　』
　A31　　（61237）
　　　　　　　　La　needdrena　cyn．　hwa　geswutleode　eoW　to且eonne　fra吻　レam　to－
　　　　　　weardan　yrre（3：7）　　　　　　”
　　　　　　　　progenies　uiperarum　quis　demonstrauit　uobis　fugere∵a　futura　ira
　　　　　　（Lindisf，）　　　　　　　　　』
『CI　II
C2111
C311
（218）
Gehyrdon　geラgecweden　wees；（5：38）
audistis　quia　dictum　est（乙indisf．）
（0217）
＆cy狐stδu　to　me；（3：14）　　　　　　　　　　　　．・
et　tu　uenis　ad　me（Lindisf．）
（8621）
Gyf　ge　soδ1ice　pa　lufiaδ（Slc）．　hwylce　mede　habbap　ge；・（5：46）
Si　enim　diligatis　eos　qui　uos　diligunt　quam　mercedem　habebitis
1
　　　　　（Lindisf．）
C3　111　　（44213）
　　　　　　hu　ne　doδheepene　swa；（5：47）
　　　　　　nonne　ethnici　hoc　faciunt　（Linご」’ミプ．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tCom〃zand．　　　　　　i．　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
C・II（2156688）　　　i　　　　　　’　　　l
　　　　　　Beoレu　onbugendeレinu加wiδer・winnan’hraδe　pa　hwileレeδu　eart
　　　　　on　wege　mid　hi〃ゆe　IEes戸eδin　wiδerr．winnaレe　sylleレam　deman．＆
　　　　　se　demaレe　sylleδam　pene．＆レu　sy　on　cwertern’send（5：25）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Esto　consentiens　aduersario　tuo　cito　dum　es　in　uia．　cum　eo　ne　forte
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－132一
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「　　tradat　te　aduersar三us　ihdlci号t、　iudex　tradat　te　ministro．　et　ip　carerem
　　　　　mittaris　（Lindisプ：）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レCI　III　（2167）
　　　　　　　．9an9　戸u　sceocca　on－b肥c（4：10）
　　　　　　　gade　satanas　（Lindisf・）／uade　retro　satanas　（A％reus）
C311
C3　111
C4　111
Eエ　1
E2　1
E311
E4　1
Wish．
C311
5．1．
　（42166）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　ne　costna♪u　drihten♪inne　god　（4：7）
　noll　temtabis．dominum　．deum　tuum（Lindisf．）
　（4217）
S・Plib，1・・ecge　e・w　h・winne　g・・ng・帥・δe　e・w　yf・1．d・p（5・39）
　ego　autem　dico　uobis　non　resistere　malo（Lindisア．）
　（04214）
　＆Ponne　cu〃zレu　syδδan＆bring　pine　lac　（5：24）
　et　tunc　ueniens　offeres　munus　tuuln（Lindisf．）・・
　　（27）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ハ　　．・
　Cumaδεeftθプme（4：19）・
　uenite　post　me（Lindisf．）
　　（027）　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　’
　＆fle6h　on　egypta　land　（2：13）
・・?煤@fuge　in　eegyptum（Lindis∫，）
　（828）　　　　　　　　　・　　　　　　　　　．
　Gyf♪u　godes　sunu　sy　cweδラレas　stanas　to　hlafe　gewurδ6n（4：3）
　si丘1ius　dθi　es　dic　ut．lapides　isti　panes丘ant　（Lindisf．）
　（08236）
　ac　gyf　hwa戸e　slea　on　pin　swyレre　wenge．　gegearwa　himラoδer．
（5：39）
　Sed　si　quis　te　percuss　erit　in　dextera　maxilla　tua　praebe　illi　et　altera
（sic）（Lindisf．）
（6219）
SoδHce　si　eower　sprEec　hyt　ys．　hyt　ys．　hyt　nys，　hyt　hys（5：37）
Sit　aUtem　SermO　UeSter　eSt　eSt　nOn　nOn（LindiSプ．）
If　the　verb　is　accompanied　with　the　indirect　and　direct　ob－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－133一
　　　　　　　　　　　　　．Some　Alipects　of　Word　Order　in　Old　English
jects，　we　have　two　types　of　construction，　that　is，（a）10＋DO　and
（b）DO十10．10ur　corpus　offers　us　seven　examples　in　all，　five　of
the　fomer　type　and　two　of　the　latter．　In　those　of　the　latter　type
the　direct　object’is　a　pronoun．　Here　again　the　element　of　the
light　class　precedes，　and　that　of　the　heavy　class　is　placed　later．
An　item　known　is　usually　represented　by　a　pronoun，　a　light　ele－
ment．　A　new　item　needs　describing　minutely，　tending　to　be　heavy．
　　（a）　10十DO
　A211　（01239）
　　　　　　　　＆he　seede　him：CumaδEefter　me（4；19）
　　　　　　　　Et　ait　illis　uenite　post　me（Lindisア．）
　A3111　（66126）
　　　　　　　　Soδ1ice　dri与tneレu　agylstレine　aδas　（5：33）
　　　　　　　　red（d）e’ns　autem　do痂no　uota　iuralnenta　tua（Li？tdisア．）
　　　　　　　　reddes　aute〃l　domino　iuramenta　tua（Aareus）
　A311　（61239）／B2111（0（＝1）362）
　　　　　　　　Soレlice　ic　secge　eow　ne　winne　ge　ongenレaδe　eow　yfel　doレ
　　　　　　　　ego　autem　dico　uobis　non　resistere　malo（Lindisf．）
　B2　111　（0（＝1＞362）
　　　　　　　　＆doレwelレamδe　eow　yfel　doδ（5：44）
　　　　　　　　benefacite　his　qui　oderunt　uos　（Lindisf．）
　（b）　DO十10
　B2　111　（01326）
　　　　　　　　pe　lacsレeδin　wiδer・winnaレe　sylleレa〃1．deman（5：25）
　　　　　　　　ne　forte　tradat　te　aduersarius　iudici　（Lindisf．）
　　　　　　　　（01326）
　　　　　　　　pe　leesレe．．．．＆se　demaレe　sylleδamレene（5：25）
　　　　　　　　ne　forte．．　et　iudex　tradat　te　ministro（Lindisノ．）
　　5．2．　If　the　verb　phrase　is　composed　of　class　2　and　class
mellts，　four　major　orders　are　noticed　in　our　corpus，　that　is，
　1．　10＝indirect　object．　DO＝direct　object．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－134－’
（5：39）
5ele一
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　　　　　　　　　　　　　Table　XV
　　　　（a）125X
　　　　（b）12×5Y
　　　　（c）0152（X）
and（d）X215Y
We　can　locate
eight　examples　of　the　type（a）of　the　declarative　sentence　and
twelve　examples　of　the　same　type　of　the　conjunctive　clause（noun．
clause，　adjective　clause，　adverb　clause，　and　and－clause）．　as　wel1．
　In　the　declarative　sentnence　we　have　another　type，　that　is　the
type（b）in　the　list　just　given　above．　This　represents“the　ten－
dency．　．．to　put　the　verbal　at　the　end”　in　independent　sentences．吝
If　this　is　a“tendency”in　OE　as　Sw6et　says，　it　mgst　be　receding
before　the　type（a）．　But　it　must　be　noticed　that　the　order　is　found
in　dependent　clauses　as　well．
　The　type（¢）is　a　traditional　ddpendent　order　still　rather　com－
mon．　If　the　subject　slot　is　filled　in　with　a　heavy　class　item，　say
class9，　the　order　will　be　O521（＝9）or　O52×1（＝9），　th．at　is，　to　arT
range　in　one　form［ula，052（X）1．
　Finally　we　have　the　inverted　order．　This　is　the　stylistic，　or
marked　order．　If　class　l　item　is　heavy，　it　is　put　at　the　end，　hence
X251．
　　The　constructions　of　the　located　examples　Will　be　listed　below．
PatternIndependentblause
Conjunctive
blause
a 8 12
b 4 8
C 0 17
d 10 ．?
1．Sweet，　op．　cit，§1826．
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（a）
IndePei勿deフz’C1σ％亨s
Ai
As
（Here
1259（＝1）
　　　　　　　　11259（＝1）
61825
61258（＝1）
68（＝＝1）1256
61258（＝1）
61258（＝1）
61259（＝1）
　the　class
head　is　an　introductory
eornustlice　er　soPlice．）
．（b）
bzdePefndent　Clause
A，　1275　　　　　　（2：18）
　　　　　1275　　　　　　　　　　　（3：14）
A3　68（＝1）12657　　（5：9）
　　　　“68（＝1）12657　’　　（5：19）
（c）
1）ePendent　Clause
B2
Noun　Clause
Relative　Clause
Adverb　Clause
　　　（4：4）
　　　（4：7）
　　　（3：10）
　　　（4：6）
　　　（5：22）
　　　（4．：6）
　　　（5：31）
　　　（4：10）
6item　in　the
　　　　　adverb，
0152　　　　　（2：　4）
0152．．　　　　（4：12）
o（：＝1）52　　（2：　2）
0（＝1）527　（2：17）』
0（＝1）527　（2：23）
0（＝1）527　（4：14）
0（＝1）7527（2：15）
0152　　　　　　（3：16）
01527　　　　　（2：　1）
01527　　　　　（2：16）
01572　　　　　（4：　9）
C∂フ吻雁勿θClause
A2
Noun　Clause
Relative　ClauSe
Advetb　Clause
al．zd－clause
01257　　　　（5：17）
0（＝1）256（2：23）
0（＝1）256（4：18）
0125
0125
0125
0125
0125
0125b8
01256
01257
012577
（2：19）
（5：4）
（5：6）
（5：13）
（5：48）
（2：’18）
（4：23）
（5：45）
（3：6）
（5b＝passive　in丘r斗itive）
C吻観o’勿θClαuse
A2
Relative　Clause
Adverb　Clause
a7rd・Clause
C，
Noun　Clause
D4
一　136一
0（＝1）275　（5：42）
0（＝1）2775（5：40）
01265　　　　　（5：　9）
01275　　　　　（4：’1）
01275　　　　　（5：29）
012756　　　　（3：　9）
012775　　　　（3：　7）
01275　　　　　（5：25）
0521（＝9）
0521（＝9）
07521（＝9）
05271（＝9）
05271（＝＝9）
05271（＝9）
（5：38）
（5：43）
（5：27）
（3：・3）
（5：21）
（5：33）
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（d）
励・伽α　・ @　C伽饗ll笠、91　（、、、6）
C3
D3
4215b8
83215
321578
62175
321457
3251（＝8）
4251（＝8）
662571（＝9）
（5：14）
（2：3）
（4：1）
（3：10）
（2：16）
（2：17）
（2：20）
（2：5）
??
032615 （3：16）
Afew　examples　will　be　quoted　below．
（a）
Independent　Clause，
AI　I　Hit　ys　awrlten．　ne　leofaδse　man　be　hlafe　anum　ac　be　eelごon　worde
　　　　　♪eof　godesmuδe　geeδ（4：4）
　　　　　　　scribtum　est　non　in　pane　solo　uiuit　homo　sed　ir｝omni　uerbo　quod
　　　　　procedit　de　ore　dei　（Lindisノ．）
A311　Eornustlice　aelc　treowレe　godne　wa∋stm　ne　bringδ．　byδforcorfen
　　　　　（3・10）　　　　　　　　　　　．　　　　　　』
　　　　　　omnis　ergo　arbor　quae　non　facit　fructum　bonum　excidetur（Lindisア．）
Conjunctive、C玉ause．
A211　Nelle　ge　wenan予ic　come　towurpanレa．　ee．　oδδeレa　witegan（5：17）
　　　　　　N・1it・p・ta・e　q・g・i・脚e・i・・1・e・e　l・gem・ut　p・・ph・t・・（Li・di・f’）
（b）
Independent　Clause．
AI　III　Stefn　wees　on　hehnysse　gehyred．　wop＆micel戸otorung（2：18）
　　　　　　vox　in　rama　audita　est　ploratus　et　ululatus　multus（Lindisf．）
A3111　So炉lice　seδe　hit　deδ＆1eerδ．　se　biレ’．mycel　genemned．on　heofonan
　　　　　rice　（5：19）
　　　　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit　hic　magnus　uocabitur　in　regno　caelo・
　　　　　rum（Lindisf．）
Conjunctive　Clause。
A2111　Eadige　syntレa　ge－sybsuman．　for・戸amδe　hi　beoδgodes　bearn　ge・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－137一
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nemnede　（5：9）
　Beati　pacifici　quoniam　ipsi　filii　dei　uocabuntur（Lindisf．）
（c）
B2　1
C4．1
　Soδlice戸a　se　ha∋1end　gehyrdeラiohannes　be1…pwed　wees．レa　ferde
he　to　galileam（4：12）
　Cum　autem　audisset　quod　iohannes　traditus　esset　secessit　in　gali－
Iaea〃t（Lindisf．）
　Ge　gehyrdon㌻gecweden　wees　lufaレinne　nextan＆hataレinne　feond
（5：43）
　Audistis　quia　dictum　esY　diliges　proximum　tuum　et　odio　habebis
inimicum　tuum（Lindis∫．）
　Audistis　quia　dictum　est　diliges　p；oximum　tu膨et　odies　inimic＿
tUV〃1　（∠4Uγeus）
　　（d）
　Independent　Clause．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　C31　ne　meeg　seo　ceaster　beon　behyd戸e　byδuppan　munt　aset（5：14）
　　　　　　　　non　potest　ciuitas　abscondi　supra　monte　posita（Lindisf．）
　Conjunctive　Clause・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　・
　D4111＆him　wurdon　peerrihte　heofenas　ontynede（3：16）
　　　　　　　　et　ecce．　aperti　SUnt　ei　caeli　（Lindisf．）
　　5．3．We　have　found　out　various　Ininor　orders　in　our　corpus．
　　（a）　As　for　the　order　O251（＝8），　is　it　brought　about　through
Latin　influence　or　derived　from　the　order　O125，　putting　the　sub。
ject　to　the　endP
　　（b）　The　order　O1625might　be　a　variantof　the　order　O152X．
The　class　6　element　is　put　forward　for　the　sake　of　contrast　or．
emphasis．　Here　we　can　speak　of　Latin　influellce，　too．
　　（c）　The　order　2158　in　5：17　may　be　a　variant　of　X215，．X　being
ne　here．
　　（d）　The　order　215668　in　5；25　and　6258　in　5：48　belong　to　Pat－
terns　C，　and　E3　very　normal　in　command．・　　　　　　　　　　幽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一138一
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　　（e）．The　order　O275　in　5：13　and　O832345　in　4：2　may　be　variants
of　the　order　12×5．
Examples．
（a）
（b）
（c）
（d）
　ラwaere　gefylledわδe　gecweden　wa∋s　purh　esaiam炉one　witegan（4：14＞
　　ut　impleretur　quod　dictum　est　per　esaiam　prophetam（Lindisf．）．
　　forレamδe　he．nazarenisc　byδgenemned（2：23）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　quoniam　nazareus　uocabitur（Lindisア．）
　　Nelle　ge　wenanラic　come　towurpanレa．　ee．　oδ．δeレa　witegan（5：17）
　　Nolite　putare　quoniam　ueni　soluere　legem　aut　prophetas（Lindisf）
　　1．Beoレu　onbugendeレinu〃t　wiδer・winnan　hraδeレa　hwile　peδu　eart
on　wege　mid　him（5：25）
　Esto　consentiens　aduersario　tuo　cito　dum　es　in　uia（Lindisf．）．
　2．Eornustlice　beoδfulfremede．　swa　eower　heofonlica　feeder　is　ful1－
fremed　（5：48）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　estote　ergo　uos　perfecti　sicut　et　pater　uester　caelestis　perfectus　est
　　（Lindisf．）
（e）　1．b血tonラhit　sy　ut－aworpen．＆sy　fram　mannu〃3　for・treden（5：13）
　　　　nisi　ut　mittatur　foras　et　conculcetur　ab　hominibus（Lirddisf．）
　　　　2．＆paレa　he　feeste　feowurtig　daga＆feowurtig．nihtaレa　ongan　hyne・
　　syδδan　hingrian　（4：2）
　　　　Et　cum　ieiunasset　quadraginta　dieb％s．et　quadraginta　noctib％∫postl　e註
Table　XVI
Patterns
ArA4
B1－B4
Ci－C4
D，－D4
E1－E4
F
Tota1
1－elem．
taiIS
69
25
32
1
42
3
172
2－elem．
tails
47
5
16
22
90
3・elem．
tailS
13
1
1
8
23
4・elem，
tai正S
2
2
5－elem．
taiIS
1
1
2
一139一
?
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　　　esuriit　（Lindisf．）
　In　the　construction　of　this　type　of　the　VP　we　see　various　oppos－
ing　tendencies　struggling　for　supremacy，　for　example，　a　tendency
Table　XVII
TaiI
A1（12X）
A2（012X）
A3（X12Y）
A4（OX12Y）
「 B、（1×2Y）
B2（01×2Y）
B3（XIY2Z）
B4（OXIY2Z）
C、（21X）
C2（021X）
C3（X21Y）
ー?ー???，．?ーー?ー????????????????????????ー．?????
C4（OX21Y）
D4（OX2YIZ）
E、（2X）
E2（02X）
E3（X2Y）
E4（OX2Y）
F1
F2
Total
1・elem．
tail
21
????
?????
2
2
71
more　than　2　elern．　tail
reg・1・・1・rreg・
　　　5
　　21
　　19
　　　2
????
3
?1
一
??????
95
Total
02
27
43
4
5
42
2
1
4
1
83
9
1
01
3??
8
11
2
1
092
一　140　一』
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to　modern　order　and　a　tendency　to　stick　to　archaic　order，　the
levelling　tendency　to　extinguish　the　difference　between　independ－
ent　and　conjunctive　clauses，　and　inclinations　to　unmarked　order
or　marked．
　　5．4．　Table　XVI　gives　us　the　statistical　distributibr準of　the　tails
of　various　sent骨nce　patterns　in　our　corpus．　The　tails　of　more
than　three　elements　are　very　few，　the　number　of　the　exampies
rapidl．y　approaching　to　zero　as　the　number　of　the　elements　grows．
When　compareq　with　similar　statistics　of　other　works　below，　this
table　will　give　us　a　numerical　basis　to　prove　the　simple　and　plain
construction　of　the　OE　Gospel　on　syntactic　level．
　　According　to　Mr．　Reszkiewicz（see§4．1．．）the　standard　construc－
tion　of　the　Late　OE　prose　is：
　　（0）　（1）　（2）　（3）　（4）　（5）　（6）　（7）　（8）　（9）
　　In　the　tail．there　are　some　deviations　in　our　corpus－we五nd
twenty－two　examples　of　deviation　as　is　shown　in　Table　XVII．
Table　XVII　gives　us　the　distribution　of　regular　and　irregular，　i．θ．，
deviating　examples　as　to　the　construction　of　the　tail．
　　These　examples　of　deviation　are　sorted．　into　thtee　groups．
　　（a）　In　some　examples　the　deviating　construction　is　explained
grammatically　or　semantically．　In　two　examples　we　have　the　par－
ticipial　construction　in　the　tail，、as　an　apPosition　to　the　subject．1
1n　two　examples　the　finite　has　the‘nexus　object’in　the　tail．　In．
・ne　ex・mpl・（3・9）w・・ee‘‘・em・ntic「attrac．ti・n”2　in　th・d・vi・ting
1．　Reszkiewicz，　op．　cit．，　p．66．
2　Reszkiewicz，　opi　cit．，　p．67．
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　　In　solne　of　them　the　word　order　is（nearly）parallel　to　that　of
the　Latin　origina1．
　　　　　0　3　2　　　　1　　　　　6　　　　　　　　57
　C4＆レa　beferde　se　hee工end　ealle　galiIeam．1eerende　on　hyra　gesomnungum
　　　（4；23）
　　　　　Et　circum・ibat　iesers　totam　galiIaeam　docens　in　synagogis　eoruln（Lindisf．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　2　　　　6
　E2　Eadige　synt　ge♪onne　hi　wyriaδeow＆ehtaδeow．＆secegaδa∋1c　yfel．
　　　7　　　　　　57
　　　0ngen　eow．　leogende　for　me（5：11）
　　　　　Beati　estis　cum　male・dixerillt　uobis　et　cum　persecuti　uos　fuerint　et
　　　dixehnt　omne　malum　aduersum　uos．mentientes　propter　me（Lindisf。）
　　　　　6　　　　0　1　2　　　7
　　A2　Soδliceレa　he　geseh　manega　pa∋ra　sunder・halgene＆レ…£ra　riht－wisendra
　　　7．　　　　　　　　5
　　　to　his　fulluhte　cumende，　he　cwεeδto　him　（3：7）
　　　　　Uidens　autem　multos’pharisagorum　et・sadduceeorum　uenientes　ad　bap・
　　　tismum　suum　dixit　eis（Lindisf．）
　　　　　8　　　’　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　1　2　　　6
　　A3　pa　se　heelend　eode　wiδδa　galileiscean　see．　he　geseh　twegen　gebroδru
　　　78　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　6
　　　symonem　se　wees　genemned　petrus．＆andream　his　bropor　sendende　hyra
　　　　　　　7
　’　　nett　on　｝）a　see　（4：18）　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　Ambulans　autem　iuxta　mare　ga王ieae　uidit　duos　fratres　simonem　qui
　　　uocatur　petrus　et　andream　fratrem　eius　Inittentes　rete　in　mare（Lindisf・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　　　　6　　　　3　7
　　A1＆ne　cwepaδbetwex　eow．　we　habbaδabraham　us　to　fa∋der（3：9）・・
　　　　　et　ne　uellitis　dicere　intra　uos　patrem　habemus　abraham（Lindisf．）
　　　（b）　The　examples　of　this　group　have　a　class　5　element　in　the
tail．　As　is　discussed　in§5．2，　where　the　VP　has　a　class　5　element，　we
have　a　few　patterns　of　th．e　construction．　One　of　them　is　12×5（Y），
which　is　seen吟oth　in　independent　and　conjunctive　clauses・
We　have　fourteen　examples　of　this　group．　Th6　pattern　12XY5
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m・yb・・aid・t・be　a　v・・i・・t・f　thi・typ・，　P・ssibly　b・・。ght。b。。t
th・・ugh　th・i・fi・・nce・f　th・L・ti・6・igi・・1．　o・e　ex。mpl。6f　thi，
Pattern　is　included　here．　In　some　of　them　word　orde’r　is　more　or
less　paraUel　to　the　Latin　original．　Those　parallel　constructions
are．fg・・d　i・3・14（A・）・5・19（A・）・5・19（A・），3・9（A・），5・9（A，），5・25
（A2）and　possibly　5：40（A2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　1　2’　6・　　　　　　5
　A2　L　Eadige鼻yntレa　ge－sybsuman。　for－pamδe　hi　beoδgodes　bearn　ge－
　　　ne〃znede　（5：9）
　　　　Beati　pacifici　quoniam　ipsi　filii　dθi　uocabunter（Lindisア．）
　　　　　　　0（＝1）27　7　5　　　　2．＆戸amδe　wylle　on　dome　wiδレe　flitan（5：40）
　　　　et　i11i　qui　uult　tecum　iudicio　contendere（Lindisf．）
　　　　6　　　　．2　1　’　7　　　　　　　　　　　　　　　　5
　C3　Eallunga　ys　seo　eex　toδeera　treowa　wurtrumum　asett（3：10）
　　　　iam　enim　secUris　ad　radicem　arbor膨posita　est（Lindisf．）
　　（c）　In　all　of　the　other　three．examples　word　order　in　the　tail
is　parallel　to　the　Latin　original　to　some　extent．　In　2：80ne　Latin
verb童s　divided　into　two　words　in　OE　but　grouped　together－an
example　of　endeavouring　to　approach　to　the　Latin　origina1．　In
2：7，by　the　way，　we　shall　be　able　to　talk　of　permutation，　too．
　　　　1　　　　3　2　　　　7　　　　　　　　　6
　BI　Herodes　pa　clypode　on　sunder・spreeceδa　tungel・witegan＆befran（2：7）
　　　　Tunc　herodes　clam　uocatis　magis　diligenter　didicit（Lindisf．）
　　　　　　　0　8　　　　　　　　　　　　2　　　4　　　　3　8
E・1・＆P°nne　ge　hyt　gemetaδcyレaδeft　m・・P・i・　・um・＆m…him　g・l
　　　bidde（2：8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　et　cum　lnuenerltls　renuntiate　mihi　ut　et　ego　ueniens　adorem　eum
　　　（Lindisf．）
　　　　　　　0　8　　　　　　　　　　　　　　．　　　．　　2　7　　　　　6
　　　　2．＆swa　hwa　swa　pe　genyt　busend　stapa　ga　mid　him　oδre　twaレusend
　　　（5：41）　　・　　　　　　　　　　　，
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　　　　Et　quicunque　te　angariaberit　mille　passus　uade　cum　illo　alia　duo
　　　（Lindisf．）
　　5．5．　Table　XVIII　gives　us　the　statistical　distribution　of　the
bodies　of　various　sentence　pattems　in　our　corpus．　The　table　tells
us　evidently　that　the　construction　of　the　OE　Gospel　is　far　more
simple　and　plain　than　that　of　the　other　works．　This　problen　wi11
be　discussed　below．
　　We　have　only　three　examples　of　deviation　in　the　body．　In　one
example　the　participial　construction　is　used　as　an　apposition　to　the
subject．　Can　we　talk　of　semantic　attraction，　or　Latin　influence
in　the　two　examples？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　1　5　　　　　7　　　2
B，1．E・ll・レ・・ic　syl1・p・gyf戸・fea11・nd・t・m・ge－eadm・t・t（4・9）
　　　　　haec　tibi　omnia　dabo　si　cadens　adoraueris　me（Lindisf．）
　　　　　haec　omnia　tibi　dal）o．si　cadens　adoraueris　me（Rushw．）
　　　　　　、0　　1　6　　　　3　2　　　　　2．Gyf　ge　soδlice　pa　lu丘aδ（sic）．1　hwylce　mede　habbaレge（5：46）
　　　Table　XVIII
1
Body
Bl
B2
B3
B4
D2
D3
D4
Tota1
1－element
　body
3
60
5
1
3
5
4
81
2－element
　body
2
10
12
3－element
　body
1
1
1．　Gyf　ge　soδlice戸a　lu丘aδレe　eow　lufiaδ（Hatton）．
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Si　enim　diligatis　eos　qui　uos　diligunt　quam　mercedem　habebitis（Lindisf．）
　　0（＝1）7　　　　　　　6　　　　2
3，Se　pe　Eefter　me　towerd　ys　he　ys　strengra　ponne　ic（3：11）
qui　autem　post　m俘uenturus　est　fortior　me　est（Lindisf・）
　　5。6．　Table　XIX　gives　us　the　statisti6al　distribution　of　the　heads
of　various　sentence　patterns　in　our　corpus．　The　number　of　the
elements　irl　the　head　is　very　sma11－smaller　than　that　of　the　other
works，　as　will　be　discussed　below．　This　again　gives　the　numeri－
cal　basis　to　prove　that　the　construction　of　the　OE　Gospel　is　very
simple　and　plain．　According　to　Mr，　Reszkiewicz（see§4．1．）the
standard　construction　of　th．?@head　is：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　Table　XIX
Head
A3
A4
B3
B4
C3
C4
D3
D4
E3
E4
Total
1－element
　head
　　　25
　　　　5
　　　　5
　　　　1
　　　39
　　　10
　　　　3
　　　4
　　　5
　　　15
　　112
2－element
　head
　　　　8（7）
）??1（7
43
3－elernent
　head
　　　　1（1）
2（2）．
1
4
4・element
　head
　　　　1（1）
（ln　the　table　above　the　numeral　in　the　parenthesis　is　the　number
of　the　examples　of　the　irregular　head　included　in　the　total．）
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　〈H＞＝〈（40）　（3）　（9／8／7／6／5）　（4－o）　（3）＞
We　have　twelve　examples　of　deviation　from　this　standard　pat・
tern　in　the　head．　III　eleven　of　them，　the　selltence　begins　with　all
int・・d。。t・・y。dverb，、bpii。，，，。rn。，tli。，，　wit・dli・・・…pe・．　Th・
adverb　of　this　kind　stands　half－independently，　as　if　it　were　al1
‘amorphous　sentence’and　the　essellt量al　part　of　the　sentence
follows．　As　for　the　remaining　one，　if　the　next　example　can　be
interpreted　as　a　clause　of　Pattern　E4，　we　shall　have　an　irregular
head．　Ifδ勿〆bt　is　the　subject，　we　shall　have　a　regular　pattem　of
adependent　clause　here．
　　　　0　　　　　6　　　7　　　　2
　E4　レe　IEesレeδin　fot　eet　stane　eet－sporne（4：6）
　　　　ne　forte　offendas　ad　lapidem　pedem　tuum（Lindisプ．）
　　The　example（a）below　is　regular　in　the・head　arld　the　exanlple
（b）represents　the　common　type　of　deviatioll　from　Mr．　Reszkie－
wiecz’s　standard　in　the　head．
　（a）
　　　　4　3　　2　　　　　1C、pu・．・・ご9・d・fri・δeall・・ihtwi・nesse　g・fyll・n（3・15）
　　　　sic　enim　decet　nos　implere　omnem　iustitiam（Lindis∫．）
　（b＞
　　　　6　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　　7
　A3　Soレ王ice　pa　se　heelend　ge－seh戸a　menigu．　he　astah　onレone　munt（5：1）・
　　　　Uidens　autem　turbas　ascendit　in　montem（Lindisf．）
　　5．7．　．Has　the　Latin　original　exerted　influence　on　the　sentence
construction　of　the　OE　Gospel　？Not　to　speak　of　the　examples　of
、Matt．2：3　and　2：18，1　where　the　word－for・word　translation　from
　　1．　See§3．2．　　　　．　　　　　　　　．　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－146一
　　　　　　　　　　　　Some　Aspects　of　Word　Order　in　Old　English
L4tin　has　realized　a　natural　OE　constructiqn，　we　can　trace　the
Latin　constructions　in　solhe　OE　sentences．　Latin　influe’nce　is　evi’
dent　in　Pattern　A2　relative　clauses　of　Group　I，1　some　and・clauses，2
some　deviated　constructions　of　the　tail，3　and　various　others．
　　But　on　the　whole，　in　the　examples　of　vaiantlPattern　A　is
predominant，　in　those　of　variant　3　Pattern　C　is　a　Iittle　more　pre－
dominant　than　Pattern　A，　and　in　those　of　var量ant　2　Pattern　A
and　Pattern　B　have　equal　shares　in　distribution．　This　fact　may
be　said　to　be　consistent　with　the　state　of　affairs　in　Late　OE．　So
we　may　infer　that　Latill　must　have　been　able　to　exert　its　in且uence
within　aρertain　limit　allowable　to　OE．　Table　XX　shows　the　grand
Table　XX
Variant
Pattern
　A
　B
　C
　D
　E
　F
　G
Total．
Grand
Total
Varian　1
1
????
??????
II
??﹇??
13
III
14
???
??｝???
55
Varian　2
1
15
????????????
II　III
28
10
16
54
39
47
1・
7
???
219
Varian　3
1
???????
10
I
19
14
4
・37
III
15
???????
57
104
Varian　4
1
?????
10
II
5
1
4
10
III
　1
10
　2
114
27
47
Tota1
146
82
72
12
90
　4
19
425
1．　See§4．11．
2．　See§4．14．
3．　See§5．4．
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total　of　the　distributiorl　and　frequency　of　the　examples　of　various
patterns　ln　our　corpus・
　The　choice　of　a　construction　pattern　in　a　particular　sentence
is　not　so　arbitrary．　The　principal　clause　with　no　head　is　gen－
erally　inPattern　A．　Ifwesee　one　in　Pattern　B　or　C，　it　is　not
9・…dless。　lf・n・1・m・・t・f・lass・’3・i・p・t・t　th・．head・the「ule　is
to　employ　the　construction　of　Pattern　C．　In　the　conJunctlve
clauses　two　tendencies　are　struggling．．Pattern　B2　is　receding
before　Pattern　A、　except　in　relative　clauses，　which　are　very
conservative　in　order，　sticking　to　Pattem　B2．　From　these　facts
we　may　be　able　to　say（a）that　OE　had　a　norm　in　word　order，　in
the　late　period　at　least，　and　at　the　same　time（b）that　the　norm
is　already　undergoing　transition　in　conjunctive　c’lauses・
　Synta6tic　relations　are　indi6ated　by　case　inflections　in　Late　OE，
but　we．高浮唐煤@say　word　order　is　also　a　syntactic　device，　and　not
only　stylistic．11n　studying　Late　OE　we　had　better，　it　seems　to
me，　not　adopt　the・choose．between　the　two”attitude．　The　OE
syntax　is　possibly　bipartite，　not　unitary，　if　we　are　allowed　to　apply
Mr．　Arlotto’s　morphological　terminologプto　syntax．　We　often
，p，ak・f・・di・ti・・ti・・f・at・re’・nd・‘redund・nt　feature’・H・W
should　we　regard　word　order　in　Late　OE？It　is　certain　we　are
apProaching　to，　or　have　arrived　at，　the　stage　that　it　should　not
1．　“The　syntax　of　Old　English　does　not　depend　wholly　upon　one　type　of
　system　for　indicating　the　relationships　between　words；it　emploYs　both
　in且ection　and　word　order，　which　may　operate　simultaneously　or　which
may　supplement　each　other”（Carlton，　op．　cit．，　p．193）．
2．　Arlotto，　op．　cit．，　p．137．
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be　looked　upon　merely　as　a　redundant　feature．
We　are　going　to　ascertain　the　grammatic’al　and’stylistic　differen・
ces　of　several　prose　works　by　numerical　statistics　and　try　to　trace
chronological　transitions　in　them．　The　OE　Gospels　are　said　to’　be
written　in　style　simple　arld　easy　to．understand．1　This　will　be
proved　through　comparing　them　witb　other　works．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（To　be　contillued）
Appendix　I．
　　The　Difference　at　the　Lexical
Slons．
Level　among　Various　Latin　Ver・
A．　（a）　The　L勿ゴ’sヵ7舵Gospel　lacks　words　in　the　following　cases．
　　　1）2：8
　　　　　　et　cum　inuereritis　renuntiate　mihi（Lindis．）
　　　　　　et　cum　in．．ne．．tis　eum　renu．．．　hi（Aureus）
　　　　　　et　cum　inueneretis　eum　renuntiate　mihi（1～uShworth）
　　　　　　et　cum　inueneritis　renuntiate　mihi（St．ノθγo〃　e’s）．
　　　　　　et　cum　inveneritis，　renunciate　mihi（αθ〃　en〆∫）
　　　　　　＆レonne　ge　hyt　gemetaδcyレaレeft　me（OE　Gosρθの
　　　2）4：10
　　　　　　uade　satanas　（Lindis．）
　　　　　　uade　retro　satanas　（At〃eus）
　　　　　　uade　retro　satanas　（1～ush．）
　　　　　　U合de　Satanas（S’．∫erome’s）
　　　　　　Vade　Satana（Clemen〆5）
　　　　　　gangレu　sceocca　on－beec　（OE）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　3）5；4
　　　　　　Beati　qui　lugunt　quoniam　ipsi　consolabunter（Lindis．）
　　　　　　beati　qui　lugunt　nunc　qvoniam　ipsi　consolabunter　（At〃eus）
　　1．　Bacquet，　op．　oゴ’．，　p．69．
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　　　Beati　qui　lugent　nunc　quoniam　ipsi　consulabuntur（RusJz）
　　　B母ati　qui　lug寧nt　quoniam　ipsi　consolabuntur（S’・ノerome’s）　．
　　　Beati　qui　Iugent，　quoniam　ipsi　consolabuntur　（Clemen〆s）
　　　Eadige　synt　paδe　nu　wepaδ．　foゆam　pe　hi　beoδgefrefrede（OE）
4）4：12
　　　Cum　autem．audisseしquod　iohanne§traditus　esset（Lindi．）
　　　cum　audisset　aute〃1　ihesus　quod　iohannis　traditus　esset（Aureus）
　　　cum　audisset　autem　iesus　quod　iohdnnis　traditus　esset（Rush．）
　　　Cum　autem　audisset　quod　Iohannes　traditus　esset（S’．ノerome，s）
　　　Cum　autem　audisset　Jesus　quod　Joannesちraditus　esset（Clement’s）
　　　Soδliceレa　se　heelend　gehyrdeラiohannes　belacwed　wees（OE）
5）5；44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　diligite　inimicos　uestros　benefacite　his　qui　oderunt　uos（Lindis．）
　　　diligite　inimicos　uestros　et　benefacite　his　qui　oderunt　uos（Aureus）
　　　diligite　inirnicos　uestros　et　benefacite　his　qui　oderunt　uos　（1～ttsh・）
　　　diligite　inimicos　uestros：benefacite　his　qui　oderunt　uos（S’．∫erome’s）
　　　Diligite　inimicos　vestros，　benefacite　h玉s　qui　oderunt　vos　（αθ〃lent’∫）
　　　lufiaδeowre　fynd．＆dop　wel　pamδe　eow　yfel　doδ（OE）
6）3；16　　　　　　　　　　馳
　　　Baptizatus　autem　confestim　ascendit　de　aqua（Lindisア．3：16）
　　　Baptizatus　aute〃z　ihesus　confestim　ascendit　de　aqua（Aureus）
　　　baptizatus　est　autem　iesus　con丘stim　ascendit　de　aqua（Rushwo励）
　　　Baptizatus　qutem　Iesus　confestim　ascendit　de　aqua（St，　Jerome’s）
　　　Baptizatus　autem　Jesus，　confestim　ascendit　de　aqua（Clemen〆s）
　　　Soレlice　pa．se　h…elend　gefulIod　wees．　hrεedlice　he　astah　ofδam　weetere
　　（OE）
（b）
）
1
The　Codex　Aureus　lacks　words　in　the　following　cases．
2：13
SUrge　et　aCCipe　pUerUm　et　matrem　eiUS（Lindis．）
surge　puerum　et　matrem　eius（Aureus）
Surge　et　aCcipe　puerum　et　matrem　eius（Rush．）
Surge　et　accipe　puerum　et　matrem　eius（Sム∫ero〃le’s）
Surge，　et　accipe　puerum，　et　matrem　ejus（αθ〃tent’s）
aris＆nim　p　ciId．＆his　modor。（OE）
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5：25
ne　forte　tradat　te　aduersarius　iudici　（Lindis．）
ne　forte　tradat　aduersariロs　iudici　（Azcreus）
ne　forte　tradat　te　adersarius　iudici　（1～ush．）
ne　forte　tradat　te　aduersarius　iudici　（S’．ノerome’s）
ne　forte　tradat　te　adversarius　judici　（Clement’s）
レeIEesレeδin　wiδerwinnaレe　sylle　pam・deman（OE）
The　Rblshworth　Gospel　lacks　words　in　the　following　cases．
2：5
At　illi　dixerunt　ei　in　bethleem　iudeae（Lindisf．）
at＿dixerunt　ei　in　bethleem　iuda（Aureus）
At　illi　dixerunt　in　bethlem　iudae（1～atsh．）
At　illi　dikerunt　ei，　In　Beth工eem　Iudaeae（st．∫erome’5）
At　illi　dixerunt　ei：In　Bethlehem　Judee（Clemen〆s）
王）aseedon　hi　hi〃；．　on　iudeiscere　bethlern　（OE）
2：8
ite　et　interrogate　diligenter　de　puero　（Lindisf．）
ite　et　interrogate　di＿genter　de．．．　（Aureus）
ite　interrogate　diligenter　de　puero　（Rushworth）
Ite　et　interrogate　diligenter　de　puero　（St．ノerome’s）
Ite，　et　interrogate　diligenter　de　puero　（Clement’s）
Faraδ＆axiaδ　geornlice　beレam　cilde　（OE）
2：14
qui　COnSurgens　accepit　pueru．m　et　matrem　eiuS　nOCte（Lindisf．）
qui　COnSurgenS　acCepit　puerum　et　matrem　eius　noCte（Aureus）
qui　conSurgenS　acCipit　puerum　et　matrem　nOCte（Rush．）
Qui　consurgens　accepit　puerum　et　matrem　eius　nocte（St．　Jerome’s＞
Qui　consurgens，　accepit　puerum　et　matrem　elus　llocte（Clement’s）
He　arasレa＆namラciId＆his　modor　on　niht。（OE）
2：23
et　ueniens　habitauit　in　ciuitate　quae　uocatur　nazareth（Lindisf．）
et　ueniens　habitauit　in　ciuitate　quae　vocatur　nazareth　（Aureus）
et　habitauit　in　ciuitate　quae　uoとatur　nazareth　（1～ush．）
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　　　Et　ueniens　habitauit　in　ciuitate　quae　uocatur　Nazareth（St．ノerome’s）
　　　Et　veniens　habitavit　in　civitate　quee　vocatur　Nazareth（Clement’s）
　　　＆he　comレa＆eardode　on　レeere　ceastreδe　is　genemned　nazareth
　　（OE）
5）3二6
　　　et　baptizabantur　in　iordane　ab　eo　confitentes　peccata　sua（Lindisf・）
　　　et　baptizabantur　in　iordanen　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（Aureus）
　　　con丘tenteS　peccata　sua　（Rush．）
　　　et　baptizabantur　in　Iordane　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（St・ノ『erome，s）
　　　Et　baptizabantur　ab　eo　in　Jordane，　con丘tentes　peccata　sua（Clemen〆5）
　　　＆hi　weeron　gefullode　on　iordane　fram　him．＆hi　andettan　hyra　synna
　　（OE）
6）3：11
　　　qui　autem　post　me　uenturus　est　fort玉or　me　est（Lindisf・）
　　　qui　autem　post　me　uenturus　est　fortior　me　est（Aureus）
　　　qui　autem　uenturus　est　fortior　me　est（Rushwortの
　　　qui　autem　post　me　uenturus　est　fortior　me　est（S’・∫θγo〃te’s）
　　　qui　autem　post　me　venturus　est，　fortior　me　est（Clement，s）
　　　Se　pe　a）fter　me　towerd　ys　he　ys　strengraレonne　ic（OE）
7）5：18
　　　Amen　quippe　dico　uobis（Lindisf．）
　　　Amen　quippe　dico　uobis（Aureus）
　　　Amen　dico　uobis（Rushworth）
　　　Amen　quipPe　dico　uobis（S’．∫ero〃le’s）
　　　Amen　quippe　dico　vobis（αθ〃tent’s）
　　　Sopes　on　eornost　ic　secge　eow（OE）
8）5：30
　　　expedit　enim亘里ut　pereat　unum　membrorum　tuorum　quam　totum
　　corpus　tuum　eat　in　gehenna（Lindisf・）
　　　expedit　enim　tibi　ut　pereat　unu〃；membroru〃；tuorum　qua〃l　totu規cor’
　　pus　tuum　eat　in　gehena〃露（Aureus）
　　　expedit　enim　ut　pereat　unum　membrorum　tuorum　quam　totum　co「pus
　　tuum　eat　in　gehe．nnam（1～ushw；）
　　　expedit　enim　tibi　ut　pereat　unum　membrorum　tuorum，　quam　totum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－152一
　　　　　　　　　　　　　Some　Aspects　of　Word　Order　in　Old　English
　　　　　corpus　tuum　eat　in　gehennam　（St．ノerome，s）
　　　　　　expedit　enim　tibi　ut　pereat　unum　membrorum　tuorum，　quam　totum
　　　　　corpus　tuum　eat　in　gehennam（αθ〃；ent，s）
　　　　　　Witodliceレe　ys　betere　p　an　pinra　lima　forwurδe　ponne　eal炉in　lic・
　　　　　hama　fare　to　helle（OE）
　　　9）5：35
　　　　　　neque　per　terram　quia　scabellum　est　pedem　eius（Lindisf．）
　　　　　　neque　per　terrarn　quia　scabil．．u〃；est　pedum　eius　（A”reus）
　　　　　　neque　per　terram　quia　scabillum　pedum　eius（1～ushwerth）
　　　　　　neque　per　terram　quia　scabellum　est　pedum　eius（Sムノerome’s）
　　　　　　neque　per　terram，　quia　scabellum　est　pedum　ejus（Ctement’s）
　　　　　　ne戸urh　eorδan　foゆamδe　heoヱ§hys　fot・scamu1（OE）
　　　10）5：38
　　　　　　audistis　quia　dictum　est　oculum　pro　oculo　et　dentem　pro　dente
　　　　　（Lindisf，）
　　　　　　audistis　q’uia　dictvm　es　toculum　pro　o，．ulo　et　dentem　pro　dente（Aureus）
　　　　　　audistis　quia　dictum　est　oculum　pro　oculo　dentem　pro　dente（Rushworth）
　　　　　　Audistis　quia　dictum　est，　Oculum　pro　oculo，　et　dentem　pro　dente
　　　　　（St．〃伽θ’s）
　　　　　　Audistis　quia　dictum　est：Oculum　pro　oculo，　et　dentem　pro　dente
　　　　　（Clement’s）
　　　　　　Gehyrdon　ge　p　gecweden　wees；Eage　for　eage，　and　toδfor　teδ（OE）
　　（d）　St．ノer（ηme’s　Version　Iacks　words　in　the丘ve　cases　which　are
already　quoted　in　（a）　1－5．
B．　（a）　The　Lindisfarne　Gospel　has　a　surplus　word　in　cQmparison
with　the　OE　Gospel　in’狽??@following　one　case．
　　　5：48
　　　　　　estote　ergo　uo呂　perfecti　sicut皇Lt　pater　uester　caelestis　perfectus　est
　　　　　（Lindisf．）
　　　　　　estote　ergo　uos　perfecti　sicut　et　pater　uester　cae王estis　perfectus　est
　　　　　（Aureus）
　　　　　　estote　ergo　uos　perfecti　sicut　pater　uester　caelestis　perfectus　est
　　　　　（Rzash．）
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　　Estote　ergo　uos　perfecti：sicut　et　Pater　uester　caelestis　perfectus　est
（St．　Jerome，s）
　Estote　ergo　vos　perfecti，　sicut　et　Pater　vester　㈱lestis　perfectus　es亡
（Clement’s）
　　Eornustlice　beoδ　fulfremede　swa　eower　heofonlica　fa∋der　is　full－
fremed（OE）
　　（b）　The　Codex、4ureus　has　surplus　words　in　comparison　with　the
OE　Gosp21　in　the　followillg　four　cases　besides　the　one　already　quot－
ed　in　（a）．
　　　1）2：17
　　　　　　tunc　adinpletum　est　quod　dictum　est　per　hieremiam　prophetam　dicen－
　　　　　tem（Lindisf．）
　　　　　　tunc　adimpletu．．est　quod　dictum　est　ad　nofnen　per　hieremia〃t　prophetam
　　　　　dicentem（Aureus）
　　　　　　tunc　adinpletum　est　quod　dictum　erat　per　hirimiam　profetam　dicentem
　　　　　（Rushworth）
　　　　　　Tunc　adimpletum　est　quod　dictum　est　per　Hieremiam　prophetam
　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　dicentem（St．∫erome，s）
　　　　　　Tunc　adimpletum　est　quod　dictum　est　per　Jeremiam　prophetan1，　dicen－
　　　　　tem（Clement’s）
　　　　　　iDa　w…£s　gefylledわge－cweden　wa∋s　purh　hieremiamレone　witegan（OE＞
　　　2）4：18
　　　　　　uidit　duos　fratres　simonem　qui　uocatur　petrus　et　andream　fratrem
　　　　　eiuS　mittenteS　rete　in　mare　erant　enim　piSCatoreS（Lindisf．）
　　　　　　uidit　duos　fratres　simonem　qui　uocatur　petrus・e亡andγθam　fratrem　eius
　　　　　mittenteS　retla　in揃are　Sua　erant・enim　piScatoreS（Aureus）
　　　　　　uidit　duos　fratres　simonem　qui　uocabatur　petrus　et　andream　fratrem
　　　　　eiuS　mittenteS　retia　in　mare　erant　enim　piscatoreS（Rushwor’の
　　　　　　uidit　duos　fratres，　Simoneln　qui　uocatur　Petrus　et　Andream　fratrem
　　　　　eiuS，　mittenteS　rete　in　mare，　erant．enim　piSCatoreS（St．ノerome’s）
　　　　　　vidit　duos　fratres，　Simonem，　qui　vocatur　Petrus，　et　Andream，　fratrem
　　　　ejuS，　mittenteS　rete　in　mare（erant　enim　pisCatoreS）（Clemen〆∫）
　　　　　　he　geseh　twegen　gebroδru　symonem　se　wa∋s　gene伽ed　petrus．＆and－
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　　　　　ream　his　broレor　sendende　hyra　nett　on　pa　sac；Soδ1ice　hi　weeron丘sc－
　　　　　eras（OE）
　　　3）5：12　　　　　　　　．
　　　　　　sic　enim　persecuti　sunt　prophetas　qui　fueru％亡ante　uos（Lindisf．）
　　　　　　sic．enim　persecuti　sunt　et　prophetas　qui　fuerunt　ante　uos（Aureus）
　　　　　　sic　enirn　persecuti　sunt　prophetas　qui　fuerunt　ante　uos　（Rush・）
　　　　　　sic　enim　persecuti　sunt　prophetas　qui　fuerunt　ante　uos（S’．ノero〃le’s＞
　　　　　　sic　enim　persecuti　sunt　prophetas　qui　fuerunt　ante　vos（Clement’s）
　　　　　　Swa　hi　ehtohレa　witeganレe　beforan　eow　weeron（OE）
　　‘4）5：30
　　　　　　et　si　dextera　manus　tua　scandalizat　te　abscide　eam　et　proice　abs　te
　　　　　（Lindisf，）
　　　　　　et　si　dextera　manus　tua　scandalizat　te　erue　eum　abscide　eam　et　proice
　　　　abs　te　（ノ4ureus）
　　　　　　et　si　dextera　manus　tua　scandalizat　te　abscide’eam　et　proiece　abs　te
　　　　　（1～ushworth）
　　　　　　Et　si・dextera　manus　tua　scandalizat　te，　abscide　eam　et　proice　abs　te
　　　　　（St．ノerome’s）
　　　　　　Et　si　dextra　manus　tua　scandalizat　te，　abscide　eam，　et　projice　abs　te
　　　　　（C伽θ〃s）
　　　　　　＆gyfレin　swiδre　hand　pe　aswice．　aceorf　lhi　of．＆awurp　hi　fram戸e
　　　　　（OE）
　　（c）　The　Rushworth　Gospel　has　surplus　words　in　comparison　with
the　OE　Gospel　in　the．following　four　cases．
　　　1）4：7
　　　　　　rursum　scribtum　est　non　temtabis　dofninum　deum　tuum（Lindisf．4：7）
　　　　　　rursum　scriptum　est　non　teptabis　dominum　deum　tuum（Aureus）
　　　　　　rursum　scriptum　est　enim　non　temptabis　dominum　tuum（Rushworth）
　　　　　　Rursum　scriptum　est　Non　temtabis　Dominum　Deum　tuum（S’．ノero〃3e’s＞
　　　　　　Rursum　scriptum　est：Non　tentabis　Dominum　Deum　tuum（Ctement，s）
　　　　　　Hit　ys　awriten．　ne　costna　bu　drihten　pi’nne　god（OE）
　　　2）4：3
　　　　　　et　accedens　temtator　dixit　ei（Lindisf．）
　　　　　　et　accedens　temptator　dix．．．．（Auret‘s）
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　　　et　accedens　ad　eurn　temptator（sic）dixit　ei（Rushw．）
　　　　Et　accedens　temtator　dixit　ei（St．ノero〃ze’s）
　　　　Et　accedens　tentator　dixit　ei（Clement’s）
　　　　Andレa　geneala∋hte　se　gostni（e）nd＆cwa∋δ（OE）
3）4：6　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　　　　scribtum　est　enim　quia　angelis　6uis　mandauit　de　te　et　in　manibus
　　tollent　te　ne　forte　offendas　ad王apidern　pedem　tuum（Lindisf．）
　　　　scriptu〃z　est　enim　quia　angelis　suis　manda．．　it　de　te　et　in　manibus
　　tollent　te　ne　forte　offendas　ad　lapide〃t　pedem　tuum　（Aureus）
　　　　合cribtum　est　enim　quia　angelis　suis　mandauit　de　te　ut　custodiant　te
　　in　omnibecs　uis　tuis．　et　in　manibus　tollent　te　ne　forte　offendas　ad　lapi・
　　dem　pedem　tuum（Rushw．）
　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　Scrlptum　eSt　enlm　qula
　　　　　　　Angelis　suis　mandabit　de　te：
　　　　　　　et　in　manibus　tollent　te，
　　　　　　　ne　forte　offendas　ad　lapidem　pedem　tuum（St．∫erome’s）
　　　　Scriptum　est　enim：Quia　angelis　suis　mandavit　de　te，　et　in　manibus
　　tollent　te，　ne　forte　offendas　ad　Iapidem　pedem　tuurn（Clement’s）
　　　　Soレlice　hit　ys　awriten　V　he　his　englum　bebead　beδeラhigレe　on　hyra
　　handum　beron．　pe　lai）s　peδin　fot　eet　stane　eet・sporne（OE）
4）5二19
　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit　hic　magnus　uocabitur　in　regno　caelorum
　　（Lindisf．）　　　　　　　　　　　　　．　　　　　．
　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit　hic　magnus　uocabitur　in　regno　caelorum
　　（Aureus）
　　　　q。i。。t，m　fecerit・t・i・d・・u・・it　hi・m・xim・…cabit・・in　reg・6　cael・－
　　rum（Rushw．）
　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit，　hic　magnus　uocabitur　in　regno　caelorum
　　（St．　lerome’s）
　　　　qui　autem　fecerit　et　docuerit，　hic　magnus　vocabitur　in　regno　ca∋lorum
　　（Cle〃zent’s）
　　　　Soレlice　seδe　hit　deδ＆　1eerδ．　se　bi炉mycel　genemned　on　heofonan
　　rice（OE）
くd） St．　Jerome’s　Version　has　one　example　of　this　kind，　which　is
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already　listed　in　B（a）．
Appendix　II．
　　The　Positional　Difference　of　the　Sentence　Eiements　and　Other
Syntactical　Difference　among　Various　Latin　Versions．
）1
）2
2：12
per　aliam　Uiam　reuersi　sUnt　in　regionem　Sua〃t（Lindisf．）
per　aliam　uiam　reue．。　si　sunt　in　sua物regionem（Aureus）
per　aliam　uiam　reuerSi　Sunt　in　SUam　regionem（Rushttf’）　　　　　　・
per　aliam　uiam　reuersi　sunt　in　regionem　suam（S8．ノ〃o〃～e’s）
per　aliam　viam　reverSi　Sunt　in　regionem　Suam（Clement’s）
ac　hi　on　oδerne　weg　on　hyra　ric’?@ferdon（OE）
2：19
defuncto　autem　herode　eece　apparuit．　angelus　do痂ni　in　somnis　ioseph
　　in　aegypto　（Lindisf．）
　　　defuncto　avtem　herbdg）”ecce　apparuit　angelus　domini　in　somnis　ioseph
　　in　aegypto　（Azareus）
　　　defuncto　autem　herode　ecce　angelus　domini　apparauit　in　somnis　ioseph
　　in　aegypto　（1～ushw．）
　　　Defuncto　autem　Herode，　ecce　apparuit　ang母lus　Domini　in　somnis　Ioseph
　　in　Aegypto（S’．∫erome’s）　　　　　　　　　　　　　．
　　　Defuncto　autem．Herode，　ecce　angelus　Domini　apparuit　in　somnis
　　Joseph　in／Egypto　（Cle〃lent’s）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．』
　　　Soδ1ice　pa　herodes　wees　forδ一faren．　witodlice　on　swefne　drihtnes　engeU
　eet－ywde　iosepe　on　egyptym（OE）
3）3：6
　　　et　baptizabantur　in　iordane　ab　eo　con丘tentes　peccata　sua（Lindisf．）
　　　et　baptizabantur　in　iordanen　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（Aureus）
　　　con丘tenteS　peccata　Sua　（Reqshw。）
　　　et　baptizabantur　in　Iorda，ne　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（St．∫erome’s＞
　　　Et．baptizabantur　ab　eo　in　Jordane，　confitentes　peccata　sua　（Clement’s）
　　　＆hi　weeron　gefullode　on　iordane　fram　him．＆hi　andettan　hyra　synna
　（OE）
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4）3：7
　　　quis　demonstrauit　uobis　fugere　a　futura　ira（Lindisf．）
　　　qu．．　demonstrauit　uobis　fugere　ab　ira　futura（Aureus）
　　　quis　demonstrauit　uobis　fugere　ab　ira　futura（Rushw．）
　　　quis　de1皿onstrauit　uob量s　fugere　a　futura　ira　（5t・ノerome’s）
　　　quis　demonstravit　vobis　fugere　a　ventura　ira（Clement’s）
　　　．hwa　geswutelode　eow　to　fleonne　framレan　toweardan　yrre（OE）
5）3：8
　　　　facite　ergo　fructum　dignum　paenitentia∋（Lindisア．）
　　　facite　ergo　fructum　dignum　paenitentiae　（ノ4ureers）
　　　　facite　ergo　dignum　fructum　penitent量ae（Rushw・）　　　’
　　　Facite　ergo　fructum　dignum　paenitentiae（St．ノerome’s）
　　　Facite　ergo　fructum　dignum　peenitentiae（Clement’s）
　　　　Eornostlice　doレmedemne　weastm　peere　deed・bote（OE）
6）3：14
　　　　i。h。n。es　aut，m　p，。hib』b。t，um　decen・eg・at・d・b・・b・ptizari
　　（五ゴ頑s∫．）
　　　．iohannis　a．．．．prohibebat　eum　dicens　ego　a　te　debeo　baptizari　（∠4ureus）
　　　　prohibebat　autem　eum　iohannis　dicens　ego　a　te　debeo　baptizari（Rushw．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　ひ　　　　Iohannes　autem　prohibebat．eum，　dicens：Ego　a　te　debeo　baptlzar1
　　（St．　Jerome’5）
　　　．Joannes　autem　prohibebat　eum，　dicens：Ego．ate　debeo　baptizari
　　（Clement’s）　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　Iohamlesレa　soδ1ice　forbead典im＆cwεeδ；Ic　sceal　fram　pe　beon　ge－
　　fullod　（OE）
7）5：11
　　　　Beati　estis　cum　male－dixerlnt　uobis　et　cum　persecuti　uos　fuerint
　　（Lindisf．）
　　　　beati　estis　cum　maledixerint　uobis　homines　et　persecuti　uos　fuerint
　　（Aureus）
　　　　Beati　estis　cum　male－dixerint　uobis　homines　et　persecuti　uos　fuerint
　　（Rushw．）　　　　　　　　　　．’
　　　　Beati　estis　cum　mal6dixerint　uobis　et　persecuti　uos　fuerillt（S’。　Jerome，s）
　　　　Beati　estis　cum　maledixerint　vobis，　et　persecuti．vos　fuerint（Clemen〆s）
　　　　Eadige　synt　geレonne　hi　wyriap　eow＆ehtap　eow（OE）
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8）5：15
　　　neque　accendunt　Iucernam　et　ponunt　eam　sub　modio　sed　super　cande・
　　labrum　et　Iuceat　onmibus　qui　in　domo　sunt（Lindisf．）
　　　neque　accendun’．1ucerna〃t　et　ponunt　ea吻sub　modio　sed　supra　cande1・
　　1abru〃3　ut　luceat　omnibus　qui　in　domo　s．．．．（Aureus）
　　　neque琴ccendunt　lucemam　et　pollunt　eam　sub　modio　sed　supra　candi1－
　　1abrum　ut　luceant　omnibus　qui　in　domu　sunt（、Rushw．）
　　　neque　accendunt　lucemam　et　ponunt　eam　sub　modio，　sed　super　cande・
1・b・・m・tluceat・m・ib・・q丘i　i・d・m・sunt（S’．加m，・、）
　　　Neque　accendunt　Iucernaln，　et　ponunt　eam　sub　modio，　sed　super　cande・
　　1abru叫ut　luceat　omnibus　qui　in　domo　sunt（Clement，s）
　　　Ne　hi　ne　eelaδhyra　Ieoht－fa∋t．＆hit　under　cyfe　settaδ．　ac　ofer　candel－
　　stEef．ラhit　onlihte　eallu〃霧レe　onレam　huse　synt（OE）
9）5：16
　　sic　luceat　lux　uestra　coram　hominibus　ut　uideant　uestra　bona　opera　et
glorificent　patrern　uestru〃l　qui　est　in　caelis　（Lindisf．）
　　sic　luceat　lux　uestra　coram　hominibus　ut　uideant　opera　uestra　bona　et
910ri丘cent　patrem　uestre〃z　qui　in　caelis　est　（Aureus）
　　sic　luceat　lux　uestra　coram　hominibus　ut　u量deant　uestra　bona　opera
et　magni五Cent　patrem　uestrum　qui　in　Caelis　eSt（Rushw，）　　　　．
　　sic．Iuceat　lux　uestra　coraln　hominibus，　ut　uideant　uestra　bona　opera．
et　glorificent　Patrem　uestrum　qui　in　caelis　est（S’．ノerome’s）
　　Sic　Iuceat　Iux　vestra　coram　hominibus，　ut　videant　opera　vestra　bona，
et　glorificent　Patrem　vestrum　qui　in　cεelis　est（Clement，s）
　　Swa　onlihte　eower　Ieoht　beforan　mannu〃1ラhi　geseon　eowre　godan
weorc．＆wuldrian　eowerne　feeder　pe　on　heofenum　ys（OE）
10）5：16
11）
uestra　bona　opera　（Lindisf．）
opera　uestra　bona　（Auγeus）
ueStra　bona　opera　（Rushw．）
UeStra　bOna　Opera　（St，ノ’erOme，s）
opera　vestra　bona　（Clementls）
eowre　godan　weorc（OE）
5：19
Qui　ergo　soluerit　unum　de　mandatis　istis　minimis　et　docuerit　sic
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　　homines（Lindisf．）
　　　　qui　ergo　soluerit　unu2n　de　mandatis　istis　minimis　et　docuerit　sic　ho・
　　mines（AureUS）
　　　　Qui　ergo　soluerit　unum　de　mandatis　istis　minimis　et　sic　docuerit　ho一
　　皿ines（Rushw．）
　　　　Qui　ergo　soluerit　unum　de　mandat圭s　istis　minimis　et　docuerit　sic　ho－
　　mines（St．　Jerome’s）
　　　　Qui　ergo　solverit　unum　de　mandatis　istis　minimis，　et　docuerit　sic
　　homines（Clement，s）
　　　　Eornostlice　seδe　towyrpδan　of　pysum　IEestum　bebodum＆　pa　men
　　swa　lacral（OE）
12）5：41
　　　　Et　quicunque　te　angariaberit　mille　passus　uade　cum　illo　alia　duo
　　（Lindisア．）
　　　　，t　q。i、u卿・angari・au・・it　t・mill・passu・uade　c・m　ill・ali・d・・
　　（Aureus）
　　　　Et　quicumque　te　angarizauerit　mille　passus　uade　cum　illo　alia　duo
　　　（Rushw．）
　　　　，t　q。i、umq・・te　ang・・i・・erit　mil1・passu・，・・de　cum　i11・ali・d・・（St・
　　Jerome’s）
　　　　Et　q。i。umq・・te　ang・・i・verit　mill・pass・・，　v・de　c・m　ill・et・li・d・・
　　　（Clement’s）　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　＆、w。　hw。・w・レ・g・・ytレusend・t・p・g・mid　hi血・さre　tw・レ・・end
　　　（OE）
13）5：43
　　　　Audistis　quia　dictum　est　diliges　proximum　tuum　et　odio　habebis　ini－
　　micum　tuum（Lindisf．）
　　　　Audistis　quia　dictum　est　diliges　proximum　tuum　et　odies　inimic．け
　　tuvm　（AuγeUS）
　　　　A。di、ti，　q。i、　di、t。m・・t　diligi・p・・xim・m　t・um・t・dies　ihimi・um
　　tuum（Rushw，）
　　　　Audistis　quia　dictum　est，　Di王iges　proximum　tuum，　et　odio　habebis
　　　inimiCUm　tUUm（St．ノ『erOme’S）
　　　　Audistis　quia　dictum　est：Diliges　proximum　tuum，　et　odio　habebis
　　　inimiCUIn　tUUm（Clement’S）
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　　　　Ge　gehyrdonラgecweden　wees　lufaレinne　nextan＆hata戸inne　feond
　　（OE）
14）5：45
　　　　ut　sitis丘lii　patris　uestri　qui　in　caelis　est　quia　solem　suum　oriri　facit
　　super　bonos　et　malos　et　pluit　suPer　iustos　et　iniustos（Lindisf．）
　　　　ut　sitis　filii　patr．．uestri　qui　in　caelis　est　qui　sole〃多　suu〃霧　oriri　facit
　　super　bonos　et　malos　et　pluit　super　iustos　et　iniustos（Aureus）
　　　　ut　sitis　filii　patris　uestri　qui　in　caelis　est　qui　solem　suum　orri　facit
　　super　bonos　et　malos　et　pluit　super　iむstos　et　iniustos（Rushw・）
　　　　ut　sitis丘1ii　Patris　uestri　qui　in　caelis　est：qui　solem　suum　oriri　facit
　　Super　bonos　et　maloS：et　pluit　Super　iustos　et　iniuStoS（SムノerOme’5）
　　　　ut　sitis丘lii　Patris　vestri　qui　in　ceelis　est：qui．solem　suum　oriri　facit
　　super　bonos　et　malos，　et　pIuit　super　justos　et　injustos（αθ〃；ent’s）
　　　　わge　sin　eowres　faeder　bearnレe　on　heofonum　ys．　se　pe　deδラhys
　　sunne　up　aspringδofer戸a　godan＆　ofer　レa　yfelan．　＆　he　leet　rinan
　　oferレa　rihtwisan＆oferレa　unrihtwisa孕（OE）
ApPendix　III．
　　Variants　between　St．　Jerome’s　alld
Distribution　of　the　Parallel　Passages　of
Versions．
）??（?
）2
Clem nt’s　Versions　and
th 　Three　Other　Latin
Lexical　Differences．
2：14
et　recessit　in　Aegyptym（Sム1erome’s）
et　secessit　in／Egypturn　（Clement，s）
et　recessit　in　aegyptum　（Lindisア。）
et　reCeSSit　in　aegyptu〃1　（AUreuS）
et　secessit　in　aegyptum（Rushw．）
4：25
et　Hierosolymis，　et　Iudaea，　et　de　trans　Iordanen（St．ノerome’s）
et　de　Jerosolymis，　et　de　Judεea，　et　de　trans　Jordanem（Clement’s）
et　hierosolinlis　et　de　iudaea　et　de　trans　iordanen　（Lindisf．）
et　hiersolymis　et　iudea　et　de　trans．．．ordanen（Aureus）
et　de　hierusohmis　et　de　iudaea　et．　trans　iordanen（1～ushw．）
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3）5；31
　　　Quicumque　dimiserit　uxorem　suam，　det　illi　libellum　repudii（Sム∫θ一
　　rome’s）
　　　Quicumque　dimiserit　uxorem　suam，　det　ei　libellum　repudii（Clemen〆5）
　　　quicumque　dimiserit　uxorem　suam　det　illi　libellum　repudii（Lindisf．）
　　　quicumque　dimiserit　uxore〃l　suam　det　illi　libellu〃πepudii（Aureess）
　　　quicumque　dimisserit　uoxorem　suam　det　ei　libellum　repudii（1～ushw．）
4）5：40
　　　remltte　ei　et　pallium（St．ノerome，3）
　　　dimitte　ei　et　pallium（Clement，s）
　　　remitte　et　pallium（Lindisf．）
　　　remitte　illi　et　palliu〃1（Aureus）
　　　demitte　ei　et　pallium（1～ushw．）
（b）
??
）2
）3
）4
Surplus　Words。
4：12
Cum　autem　audisset　quod　Iohannes　traditus　esset（St．ノerome’s）
Cum　autem　audisset　Jesus　quod　Joannes　traditus　esset，（Clement’s）
Culn　autem　audisset　quod　iohannes　traditus　esset（Lindisf．）
cum　audisset　autem　ihesus　quod　iohannis　tradltus　esset（Aureus）
cum　audisset　autem　iesπs　quod　iohannis　traditus　esset（Rushw．）
4：18．
Ambulans　autem　iuxta　mare　Galilaeae（S’．∫erome’s）
Ambulans　autem　Jesus　juxta　mare　Galila）ae（Clemen〆5）
Ambulans　autem　iuxta　mare　galileae（Lindisf．）
ambulans　autem　iuxta　mare　galileae（Aureus）
Ambulans　autem　iesus　iuxta　mare　galileae（Recshw．）
　　　　　　　　　　　　　　　－
5：1
Uidens　autem　turbas　ascendit　in　montem（S’．∫ero〃te’5）
Videns　autertl　Jesus　turbas，　ascendit　in　montem（Cle規ent，s）
Uidens　autem　turbas　ascendit　in　montem（Lindisf）
Uidens　autem　iesus　turbas　ascendit　in　montem（Rzashw．）
（In　the　Codexみz〃eus　this　part　is　undecipherable）
5：9
quoniqm　ipsi丘lii　Dei　uocabuntur（St．　ferome’s）
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　　　quoniam五lii　Dei　vocabuntur（Clement’s）
　　　quoniam　iPsi　filii　dei　uocabuntur（Lindisf．）　　　　　　　　　　　　・
　　　quoniam　filii　dei　uocabuntur　（ノlureus）
　　　qnoniam　fiIii　dei　uocabuntur（Rushw。）
（c）Morphological　Differences．
1）2：22　　　・　　　　　　　．
　　　Audiens　autem　quia　Archelaus　regnaret　in．ludaea　pro　Herode　patre
　SUO（S’．〃ome’S）
　　　Audiens　autem　quod　Archelaus　regnaret　in　Judeea　pro　Herode，　patre
　　SUO（α9〃　ent’3）
　　　audiens　autem　quia　archelaus　regnaret　in　iudaea　pro　herode　patre　suo
　　（Lindisf．）
　　　audiens・・。　quod　archilaus　regnaret　in　iudea　pro　herode　patre、　suo
　　（Aureus）
　　　audiens　autern　quod　archilaus　regnaret　in　iudea　pro　herode　patre　suo
　　（Rushw．）
2）3：5
　　　eti　omnis　regio　circum　Iordanen（St．∫erome’s）
　　　et　omnis　regio　circa　Jordanem（Clemen〆s）　　　　　．　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．
　　　et　omnis　regio　circum　iordanem（Lindisf．）
　　　et　omnis　regio　circa　iordanen（Aureus）
　　　et　omnis　regio　circa　iordanen（Rushw．）
3）4：14
　　　ut　impleretur　quod　dictum　est　per　Esaiam　prophetam（Sムノerome’s）
　　　ut　adimpleretur　quod　dictum　est　per　Isaiam　prophetam（Clement’s）
　　　ut　impleretur　quod．　dictum　est　per　esaiam　prophetam（Lindisf．）
　　　ut　adinpleretur　quod　dictum　est　per　esaiam　propheta〃z　dicentem
　　（Aureus）
　　　ut　adinpleretur　quod　dictum　est　p．er　essaiam　profetam　dicentem
　　（Rushw。）
4）5：24
　　　et　uade，　prius　reconciliare　fratri　tuo　（St．ノerome’s）
　　　et　vade　prius　reconciliari　fratri　tuo　（Clement”s）
　　　et　uade　prius　reconciliare　fratri　tuo　（Lindisf．）
　　　．．．　de　prius　reconciliare　fratri　tuo　（At｛reus）
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　　et　uade　prius　reconcillari　fratri　tuo（Rushw．）
　5：28
　　Ego　autem　dico　uobis：quoniam　omnis　qui　uiderit　mulierem　ad　con－
cupiscendum　eam，　iam　moechatus　est　eam　in　corde　suo（St．　Jerome’s）
　　Ego　autem　dico　vobis，　quia　omnis，　qui　viderit　mulierem　ad　concupis－
cendum　eam，　jam　moechatus　est　eam　in　corde　suo（αθ〃zent’3）
　　ego　autem　dico　uobis　quoniam　omnis　qui　uiderit　mulirem　ad　concu－
piscendam　ea〃t　iam　moechatus　est　eam　in　corde　suo（Lindisf．）
　ego　aute〃冨dico　uobis’quia　omnis　qui　uiderit　mulierem　ad　consupis－
cendam　eam　iam　moechatu〃t　est　eam　in　corde　suo（Aureus）
　ego　autem　dico　uobis　quia　omnis　qui　uiderit　murirem　ad　concupiscen－
dam　eam　iam　mechatus　est　eam　in　corde　suo（、Rushw．）
　5：33
　Non　peierabis（St．ノero〃te’∫）
　Non　perjurabis（Clement’s）
　nOn　periurabiS　（Lindisア，）
　non　periurabis　（Aureus）
　non　periUrabiS　（1～ushw．）
　5：39
　in　dextera　maxilIa　tua（St．ノero〃le’s）
　in　dexteram　maxillarn　tuam（Clement’s）
　in　dextera　maxilla　tua（Lindi’sf．）
　in　dextera　maxilla　tua（Aureus）
　in　dexteram　maxillam　tuam（Rashw．）
　　（Or　should　we　read　the　phrase　as‘in　dextera〃t　maxilIa〃z　tua〃zs　in｝
the　Codex　Aureus？）
）8
（d）
??
5：46
Si　enim　diligatis　eos　qui　uos　diligunt（St．ノ2rome’s）
Si　enim　diligitis　eos　qui　vos　diligunt（Clement’s）
Si　enim　diligatis　eos　qui　uos　diligunt（Lindisf．）
si　enim　diligitis　eos　qui　uos　diligunt（Aureus）
Si　enim　diligatis　eos　qui　uos　diligunt（Rushw．）
　Syntactic　Differences．
2：19
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ecce　apPar11it　angelus　Domini　in　somnis　Ioseph（St．ノerome’s）
ecce　angelus　Domini　apParuit　in　somnis　Joseph（Clement’s）
ecce　apParuit　angelus　domini　in　somnis　ioseph　（Lindisノ．）
ecce　apParuit　angelus　domini　in　somnis　ioseph（Aureus）
ecce　angelus　domini　apparauit　in　somnis　ioseph（Rushw．）
3二6
et　baptizabantur　in　Iordane　ab　eo　con丘tentes　peccata　sua（St．ノerome’li）
Et　baptizabantur　ab　eo　in　Jordane，　confitentes　peccata　sua（Clement’s）
et　baptizabantur　in　iordane　ab　eo　confitentes　peccata　sua　（Lindisf．）
et　baptizabantur　in　iordanen　ab　eo　con丘tentes　peccata　sua　（Aureus）
cOn丘tentes　peccata　Sua　（1～ushtv．）
3；11
Ego　quidem　uos　baptizQ　in　aqua　in　paenitentiam（St．∫erome’5）
Ego　quidem　baptizo　vos　in　aqua　in　peenitentiam（Clement・s）
Ego　quidem　baptizo　uos　in　aqua　in　paenitentiam（Lindisf．）
Ego　qvidem　baptizo　uos　in　aqua　in　paenitentiam（．4ureus）
Ego　quidem　baptiszo　uos　in　aqua　in　penitentiam（Rushw．）
4：9
Haec　tibi　omnia　dabo（St．∫erome’s）
Heec　omnia　tibi　dabo（Clement’s）
haec　tibi　omnia　dabo（Lindisf．）
haec　tibi　omnia　dabo（Aareats）
haec　omnia　tibi　dabo（Rushw．）
5：16
ut　uideant　uestra　bona　opera　（St．∫erome’s）
ut　videant　opera　vestra　bona　（Clement’s）
ut　uideant　uestra　bona　opera　（Lindisf．）
ut　uideant　opera　uestra　bona　（Aureus）
ut　uideant　uestra　bona　opera　（Rushw．）
Additions．
　　1．　Four　variant　passages　are　quoted　from　the　Rushzvorth　Gospel
in　p．13．　They　are　counted　out　in　comparing　Latin　versions，　be・
cause　they，　at　least　three　of　them，　seemed　to　be　absolutely　due　t6
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the　carelessness　of　the　scribe　withollt　anything　to　do　with
the　descents　of　the　manuscripts．　But　the　quotation　frorh　5：44　may
be　taken　into　account　in　comparing　versions，
　2．　The　example　from　the　Rushwortlz　Gospel　found　under　the
heading　of　A（a）6in　Appendix　I　has　est，　which　we　cannot　find
in、．the　parallel　place　of　any　other　version　examined　here．　We　put
the　differnce　out　of　consideration，　becヨuse　it　would　cause　no　dif－
ference　in　the　OE　paralle1．
　3．　In　Appendix　III　the　items　1），3）and　5）of（c）should　fall
under　the　heading　of　（a）．
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